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Recently, the citizens are concerned to change for the better their town by themselves. I researched the 
footbridge of an Iida-bashi which environment should be considered the position for pedestrian. There is 4 
subways, JR and important roads, in addition Kandagawa and Sotobori go through.. so, there is so committed. 
 In this research, I marshaled the problems to be solved in this area, reported the council in detail and 
simulated a state of affairs of there. 























































図 1 研究フロー 
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図 2 歩道橋利用者 
































































・都市整備局   街路計画課　	
																							　 		 総務企画課			













































図 6 位置づけと体制 
図 4 人工地盤を用いた環橋イメージ 3) 
































 12 月の本会議では，11 月に行った実測調査の結果を






















およそ 400ｍ程度の範囲を 1/500 の縮尺で作製した．





















の地点を 5 カ所設定した．（図 10）また，自転車道 2 本
が接合している文京区の一区画において自転車道のカウ
ント枠を別途設け，通行者を主に自転車・人・乳母車の
図 9 模型地下部分 





る午前 8 時から 9 時と午後 2 時から 3 時について 2 回ず














































表 2 地下部分の路線の乗り入れ 
図 13 歩行者流動シミュレーション 
図 12 歩道橋流動状況 
図 11 地下部分の路線の乗り入れ 
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図 14 歩行者流動シミュレーション 
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